















































Harassment Directed at Visiting Care Workers
Mutsumi SEKIMOTO
ABSTRACT
A number of previous studies have named “Care harassment” as a possible source of stress
among home helpers as elderly care continues to suffer from staff shortages due to the rising turn-
over rate and low retention rate in recent years. This study, is an attempt to investigate the actual
state of such “care harassment” and the stress level of current home helpers, was conducted through
semi-structured interviews with 10 chosen subjects. Using qualitative descriptive analysis to classify
data from the verbatim record, the study found 6 categories and 23 sub-categories based on 55
codes. The results indicate that “care harassment”, particularly “sexual harassment”, should be treated,
not as singular cases, but as a point for systematic review to elevate the entire working environment
with the establishment of a consultation service as its most urgent task.
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A 53 女性 介護福祉士，ヘルパー1級，ケアマネージャー 22 2．3 ○
B 63 女性 介護福祉士，社会福祉主事 1 1
C 70 女性 介護福祉士 4．5 0．75
D 55 女性 ヘルパー2級 1 1
E 46 女性 介護福祉士 11 1．83 ○
F 36 女性 介護職員基礎研修 3 3
G 48 女性 ヘルパー2級 12 8 ○
H 48 女性 ヘルパー2級 8 8
I 41 女性 ヘルパー2級 1．5 1．5
J 51 女性 介護福祉士 5 1 ○

































































































緊張 9 ストレスからの緊張感 F，G
つらい 10 クレームからの信頼関係の喪失 C11 ストレスから仕事自体行きたくない G
不安 12 対処方法がわからず不安 E13 ストレスからの不安 F
反省 14 未熟さからの反省 B15 注意不足からの反省 C
虚しさ 16 専門職として認められていない F17 訪問介護員として正当に扱われていない H
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訪問介護員に対するケア・ハラスメントの実態
― ２９ ―
抄 録
近年，高い離職率，定着率の低さにより介護人材不足が課題となっている中，先行研究において
訪問介護員のストレス要因の一つにケア・ハラスメントの可能性が指摘されている。本研究では，
訪問介護員に対するケア・ハラスメントの実態と訪問介護員のストレスの状態を明らかにすること
を目的とし，訪問介護員10名に半構造化インタビューを行った。逐語録から質的記述的分析による
カテゴリー分類を行った結果，55コードをもとに23のサブカテゴリー及び6つのカテゴリーを確定
した。本研究の結果，“性的嫌がらせ”のケア・ハラスメントにおいては個人での課題解決は困難
であること，相談体制と課題解決に向けた職場環境への取り組みが必要であることが明らかとなっ
た。
キーワード：ケア・ハラスメント，訪問介護員，性的嫌がらせ，利用者と家族，ストレス
関本 睦
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